




























Utilization of geological boring materials in the school science study: 
Developments in the Sendai area as a model case
KAWAMURA  Toshio
Abstract
Geological boring data including the columnar section and lithological specimens are useful material to learn 
the geological strata under flat or urban lands. The boring columnar section has been recently available from 
the geological information on WEB. As the viewpoints of utilizing in elementary and secondary school science, 
the boring data are effective to teach not only lateral expansion but vertical pile of the strata indicating ancient 
environment and history based on the low of superposition. Past fan-river plane is reminded from the boring 
specimens of gravel and sand deposits in the terrace plane area. Also, geohistory of submergence and reclamation 
through the Holocene post-glacial transgression can be studied from the columnar section and boring specimens of 
marine or beach sands in the alluvial plane area. These developments in the science classes are predicated on the 
boring data at several schools in the Sendai area and are furthermore generally applied to many schools located on 
plane areas in Japan.
Key words： geological boring（地質ボーリング）
 columnar section（柱状図）
 boring specimen（ボーリング標本）
 river terrace plane（河岸段丘面）
 coastal alluvial plane（海岸沖積平野）








































































































































【宮城教育大学附属小学校】深度 6 m までは仙台中町
段丘面をなす後期更新世の河成段丘堆積物（北村ほか，
1986）の層である（図 4 ）。この段丘堆積物層は深度 2  
m まで粘土層（一部泥炭質）であり、深度 2 ～ 6 m ま
では砂礫層である。深度 6 m 以深では鮮新世竜の口層
の固結したシルト岩である。近隣では竜の口層から海
生貝化石が産出する。


























6 ）。深度 4 ～ 7 m は淘汰の比較的良い細粒～中粒砂
であり、円磨された石英や長石類に富む砂粒からなる。




【名取市立下増田小学校】深度 2 m まではシルトであ
り、頂部陸成層に相当する（図 6 ）。深度 2 m 以深は主
に淘汰の良い細粒～中粒砂であり、上部海成砂層に相
当する。砂粒として石英・長石類・苦鉄質火山岩類が
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